


































The Unreality of Exogenous Money Supply Theory: With Special Reference to 










































   




   




   




   

















































































   ．．．．．．．．1699 ．．．．． 
   No．163  
              I promise to Pay to  Mr．John Wright  --------  or  Bearer 
      on demand the Summe of Two hundred pounds   
                           London the 23rd day of January 1699． 
   ￡200  
                               For  the  Governor  and  Company 
                                     of  the  Bank  of  England． 
                                        Joseph ．．．．．．．．． 
 
 出典）BoE Archive: ADM6/77.  

































 Oct. 7. 53 596 153   Tho. Clarke 100 　－ 　－   1702. Oct.  9.     100 　－ 　－
    －  － 599 51   Jn. Badmering 84 5 8   1704. Oct. 20.  　  34 5 8
  1705. Ap.  26.   　 30 　－ 　－
  1705. Aug. 31.  　 20 　－ 　－
84 5 8
 Oct. 8  － 609 86   John Dillingham 80 　－ 　－   1702. Sep. 30       80 　－ 　－
  　－  － 610 129   Jn. Holditch 18 5 6   1702. Decem. 7.   18 5 6
 Oct. 10  － 637 96   Jam Brailsford 190 14 4   1703. July 7.      141 13 4








































































出典）BoE Archive: 13A 123/1 
清算簿の頁 発行日付 通し番号 終了日付 被支払人
7  20 September 1798 9982  17 October 1798 Mr. Dunn
8   3 January 1799 2338   7 March 1799 Mr. Hunt
8  18/19 January 1799 8727   4 March 1799 Mr. Jones
8   8 April 1799 2960  28 October 1799 Mr. Wallace
9   3 September 1799 2066  15 November 1799 Wright & Co.
9  18 September 1799 8786  15 November 1799 Wright & Co.
9  20 December 1799 1765  19 March 1800 Mr. Hall
10  24/25 June 1800 9307  24 September 1800 Esdaile & Co.
10   4 July 1800 6632  12 September 1800 Lefeire & Co.

























































































The controversy over money supply by the exogenous theory and the endogenous theory 
has continued for many years since the mid-18th century. This means that we have to find 
a way to settle the dispute other than an econometric approach, which could not resolve the 
controversy. This paper suggests that giving the nature of bank notes some consideration 
from a historical perspective contributes toward settling the controversy. If bank notes 
were not born without the formation of a credit relation（deposit dealing）, we just have to 








































するものも少なくないので、本稿は以下から多くの教示を得ている。Andréadès, translated by Meredith
［1931］（町田・吉田共訳、1971年）；Feavearyear［1931］（一ノ瀬・川合・中島訳、1984年）；Mackenzie





16）Cf. Bank of England Archive（以下BoE Archive）：G ４/1, pp.1-4.
17） ７月31日の決議では単に「手形」と記されているが、その決議が同一の内容であると認めている27日の決
議には「ランニング・キャッシュ手形」と記されている。Cf. BoE Archive: G 4/1.
18） BoE Archive: ADM 6/77.　表紙に「Bank Notes ‐ General 1901-1965」と記されているこのファイルに１
番目の文書として、上端に「PRIVATE AND CONFIDENTIAL.」と記されている以外にはタイトルらし
きものの無い６ページのものが収められているが、その３ページ目から５ページ目に「MEMORANDUM 
ON BANK OF ENGLAND NOTES.」と題された３ページの文書が挿入されており、その３ページの文書
の末尾に「経理局長室（Chief Accountant’s Office）　1901年11月」との記載がある。
19） イングランド銀行創設時の元帳（General Ledger）には顧客別の出入金記録がある。Cf. BoE Archive: 
ADM 7/1; ADM 7/2; ADM 7/10; C 98/2512; C 98/2513; C 98/2514; C 98/2515.
20）Anon.［1969］p.212. 
21）Keyworth （Bank of England Museum Booklet）［2003］p.2.
22） BoE Archive: C 96/211. イングランド銀行文書室の「目録（Catalogue）」には各資料について「解説
（Description）」が付されているが、C 96/211の「解説」に「最も古い現存する『清算簿』」との記述がある。
23）BoE Archive: C 96/214.




26）BoE Archive: 13A 123/1.
27）BoE Archive: 13A 123/2.
28）Cf. BoE Archive: G 4/2, pp.18-19. 
29）Richards［1958］, p.163.
30）BoE Archive: ADM ６/77.
31）Ibid.
32）Keyworth （Bank of England Museum Booklet）［2003］p.2.
33）BoE Archive: ADM 6/77.
34） Cf. Andréadès, translated by Meredith, C.［1931］（町田・吉田共訳、1971年）；Feavearyear［1931］（一ノ瀬・
川合・中島訳、1984年）；Clapham［1958］（英国金融史研究会訳、1970年）；田中［1966］；楊枝嗣朗








Bank of England Archive
ADM 6/77  The Issue Department: Bank Notes － General
ADM 7/1　Banking Department General Ledger（1695－1698）
– 62 –
名古屋女子大学紀要　第63号（人文・社会編）
ADM 7/2　Banking Department General Ledger（Supplement）
ADM 7/10  Banking Department General Ledger（1 Sep 1725－31 Aug 1732）
C 96/211　Bank Notes（Clearers）: Clearing Note Book（26 Mar 1697－26 Jun 1722）
C 96/214  Bank Notes（Clearers）: Odd Sums Ledger（1 Oct 1764－10 Jan 1828）
C 96/215  Bank Notes（Clearers）: Abstract of No7 Clearer（1880－1958）
C 98/2512  Drawing Office: Customer Account Ledger A-Z（Aug 1694－Dec 1694）
C 98/2513  Drawing Office: Customer Account Ledger A-Z（Dec 1694－Feb 1695）
C 98/2514   Drawing Office: Customer Account Ledger A-K（Mar 1694－May 1695）
C 98/2515　 Drawing Office: Customer Account Ledger L-Z（Mar 1694－May 1695）
G 4/1  Court of Directors: Minutes（27 Jul 1694 〜 20 Mar 1695）
G 4/2  Court of Directors: Minutes（27 Mar 1695 〜 14 Jul 1697）
13A 123/1　Bank Notes（Clearers）: ￡10 Clearer（1 Oct 1794－18 Aug 1926）
13A 123/2　Bank Notes（Clearers）: ￡10 Clearer（19 Aug 1926－19 Oct 1936）
The National Archives
C 6/405/23  Dickenson v Lindsey. Plaintiffs: Richard Dickenson mariner of London.
C 11/112/30  Lake v Hales. Document type: two bills and three answers.
C 107/112  Re Vyner, bankrupt: Papers relating to Sir Robert Vyner, goldsmith: London.
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